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   1． A case of reticulum cell sarcoma manifested primarily in the corpus cavernosum of the
penis is reported． A 70－year－old man was admitted to our hospital with chief complalnt of a
painless firrn mass of the shaft of the penis proximal to the glans penis of one month duration，
The partial penectomy was perforrned with postoperative chemotherapy with 5 FU （250 mg x 30）
and tele－Co60 irradiation （4240 r each side） to the both inguinal region． The histological ex－
amination revealed reticulum cell sarcorna in corpus cavernosum penis． Unfortunately， 4 months
after first operation the recurrence of this tumor was noticed at the root of the penis and the
patient complained of a perineal rnass and slight dysuria． As the second operation， total
penectomy with perineal urethrostomy was done， and postoperative chemotherapy with 5 FU
（250mg x 30） and Cosmegen （1mg x． 3） and tele－Co6e irradiation （4116 r） to the region of penile
root were performed again， This patient is alive without any clinical evidence of recurrence
or metastasis 13 months after first operation．
   2． Authors could collect only 3 cases of primary reticulum cell sarcoma of the penis in－
cluding authors’ case reported only in Japan and not in Europe and U． S． A． up to date， and
3cases of secondary reticulum cell sarcoma of the penis reported in Japan and U， S， A． up to
date， and statistical survey was made on these 6 cases of penile reticulum cell sarcoma and
discussions were added on its clinical features， diagnosis， pathohistology， therapy， prognosis
and metastasis．
   3． Authors summarized 25 caseS of primary penile sarcomata exclusive of melanoma from
the literature up to date including 3 cases of primary reticulum cell sarcoma． A statistical
survey was made on 107 cases of penile primary sarcomata （72 cases from Abeshouse， B． S． et
al．1962，10 cases frorn Sugita， A． et al．1963， and 25 cases fro皿authors，！973）． Discus－
siozzs were made on． its clinical・ features with brlef consideratio“ of priapism due to primary

























































ゼ0．60（BLU），LDH 568， CRP 1，血清総蛋白量7．2
g／dl， A／G 1．18， NPN 34， BUN 25，クレアチニンLO










































































みであった．6月！5日のCRP O．5， LDH 300，6月19
日より両側鼠径部にTele－Co6。照射を開始，8月7日
までに左右それぞれ表面量4，240γを与えた．8月25













































































・・1嚇 年令発生部位 症 状 治 療 経過一転帰  転 移  誘  因
  大村ら
1     58才
  （1962）
陰茎小帯2ヵ月前より，1）全除精術   術後7日   生前：皮膚，両
皮下  小豆大，無痛性2）両そけいリソバ 黄疸（＋）， そけいリンパ節
    腫瘤，潰瘍形成，  節郭清     吐血（＋）
    翻葡灘難聯羅，〉蕃
  井 本2  （1971）
  亀頭部無痛性腫瘤とし
74才     て1年前に発症
      漸次増大す




亀頭基部 1ヵ月前より無1）部分摘除 ！＞の術後4カ 1）後13ヵ月1淋疾（26才）































全除霜術 術後1ヵ月にて生前：頚腺，項 左  腎
悪液質    腺，Virchow
丁丁発症後  腺，肺，肋膜，購鋤簾蝋
 1．5ヵ月  大網），心筋，






       3）摘除，放射線    28ヵ月，
               原発巣発症後
                  31ヵ月，
               陰茎発症後
                 24，5ヵ月，
                1）後24ヵ月に



































































































































Table 3． Collected cases of primary penile sarcornata．
1． Fibrosarcoma
 a． spindle cell
 b． round cell
 c． mixed cell
 d． neurosarcoma
 e ． dermatofibroma































il． Endothelioma 21 4 25 23．36
皿．Myosarcoma














IV． Kaposi’s sarcoma 7 5 工2 11．21
V． Reticulum cell sarcomao o 3 3 2．95
Table 4・原発性陰茎線維肉腫症例
…1踊年令雛鶉症 状  治 療
 Mc Crea 34才
1   ら














2   ら
  （1952）
  陰茎腹面1年来腫瘤増大  生検のみ
42才皮下  背面，陰嚢皮下
       に波及，潰瘍あ
黒人雛艦縣鰐面より
経過，転帰  転 移  誘  因

















な し  包茎なし
     W－R陰性
 Tripathi      40才4   ら       台  （1969） 線維肉腫（high－
 grade）
綱部立酷1三聖除
    carcinomaと共3）放射線
    存す











不 明 不  明 腫瘤は鼠径部にもg大す あ り 不 明
768 三国・ほか：陰茎細網肉腫
Table 5．原発性陰茎血管内皮腫症例




体   血尿 不明20ヵ月死？      包茎手術創 明     （＋）







死亡      骨盤臓器，
        筋肉，皮下
























    勃起時痛あり，
    増大して尿線細
    小，排尿痛をき
    たす
レ線深部照射は，生前：両そけい包茎高度，
皮膚転移に有効，リンパ節，  包茎手術（＋）
Raはやや有効， 直腸，皮膚  性病（一）







    り，痛みをとも3）両そけいリン
















体部，両 6ヵ月前に無痛 1）局所切除 1，2）後1ヵ月余生前：胸，腰椎 不 明
側陰茎海 性腫瘤 2）手術部に にして胸腰椎部に 骨に転移あり
綿体 Cesium 137 unit激痛をきたし 肺（一），Hodgins 3，600γ照射 3）および4）を骨盤骨（一）























































発生細症 状1治  f 療
亀頭帆 影  明 局所切除
経過＿転帰1転 移
       r











亀頭部 不 明 局所切除 不  明
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    るみ大結節疹痛




群繍 不明 不  明
体部5ヵ月前豆大結1）レ線5，860r陰茎海綿節，増大して超  （効果なし）
体   鶏卵大となる、2）全摘除
    圧痛（一）       3 ） Yttrium 90


















不 明 不 明 不 明 不 明
60才
Hutche一 ［
  sonl SS才
 ら
（1969）




となり，    管．小腸，肝，
擁後脚〉死野並幣秘
        管周囲リンパ節
亀頭尖端1952年亀頭尖端1）局所切除  1）を1960年に施16年間にわたり
部   に無痛性腫瘤 2）陰茎摘除（部行，これは滑平筋数度の再発（＋）





































ど無効，肺転移を     （＋）
きたし，発症後4表：在りンパ節












     肉腫種肥    1 報告者  Q～9
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細網肉腫｝三 国 ら 1 2 3
計 8 3 6 10 19 21 17 7 1 15 i 107
＊％ ！ s，6g［ 1 20．6s 1 22．s 1 is．47
＊不明例15例を除く92例に対する％なり                     61．92％
Table le・発生部位：．E［III；；：II”m 1ecsa s．g A｛：． ．！t． ，EEi is ptTIA一 t．tFLtm t．t”i iidi rsnt t2ig ／k－T tir［一ir． ptpl ＝．．；．
肉腫種類1報 告者1亀頭部’体 部．根 部1験 劉尿 道I     I






        Abesho耳seら1
後 藤ら「

































筋 三  国     ら1
7
5










細網肉腫1三  国 ら 1 1 1 3
総 計 26 1ア 7 23 5
’5J，％7sntts．7s BtJEg．2s
   i
2 6 86
＊．oov 32．5 21．25 2．5
                                                        35％注：Ashleyら記載の発生部位については， Joelson，山本， Mc Creaらなどの同一症例における記載を参照
  して改訂を加えた．Ashleyらの血管内皮腫症例中のVope1， Pupovacの症例はこれを線維肉腫症例に
  算入した．またNagayo， Yamametoの症例は本邦症例中に編入した，小石の線維肉腫症例の発生部位


































































































































Vt 54 i 7 i 1313
















































ており，McCreaらはPriapism is frequently the











































































 ロ）放射線療法 レ線18，Ra 2， Tele・Co6e 2，ラド
















Ashley ら  2Abeshouse
    ら
後 藤 ら
小  石
杉 田 ら  2
三 国 ら  2
血肝 JOeison  4
管肉  Ashleyら
内野  三 国 ら  2






























平滑筋 A・hl・yらi三 国 ら1 1［2  1［
@ ・1・











































































































































































































































































































11 i 4 ［ 9
11 ： i l
11 1 l l
      1
11 21 2L 8














細網肉腫1三国ら ，1 ，1 11 田 h 3
総  計 6il i2．L 41．si 2Lsl i13st il il 21 21 71 sl 31 2e261 s1231sg
＊不明23，合併症死5を除いた61例に対する％である．
Table 14．転移，局所再発ならびに誘因
転                   移            局所再発（回 ）  ≡    因．


















 Joelson 1 ！i
 Vinticiら  ！
線   Ashley ら  5 Abeshouse   ら 1維 ．武藤  1
 中沢  1肉 後藤  1
 小石  1腫 杉田ら 2









21 2［ 11 1 ］1 1
   11 1
 11 tll I l




王   1
1i 16 i 6i ll i 7 i16i li i 1
5［ 11 1 1 ll 911
11 ］M i 111    1
11 11 1 1 111
11 1 1 1 ［1
！1 1 1 r 111 ll1
41 11 1 1 116
41M ll 1 21 5L ll







Ashley ら  5      1














7 工 1 9
61 ］ i ］ 17
5i “ t ！1 21 61 11 2






















  三国ら細網肉腫   ％
2i 11 11
50．01 150．0
   田1   圖
  1 こ   彗
工   弼
1 1
21 11 1 11 21 41 11 1
4］ 111 21 317
   83．3呂l1
21 11 1 1 113
   50． 0
2 1
総 計 621・1・1221、1・114131、116「13［1ト，lilll・1111，［311，1 ・S「i41・F ・1 23 FSgi・「56」3「・












































































































































A 陰茎肉腫一般 62 22（35。5％） 5（8．Q6％）
B 線維肉腫 28 13（46．4％）2（．7．1％）C 血管内皮腫 18 7（38．8％） 2（エ1．1％）
B十C 46 20（43．5％） 4（8．69％）D 細網肉腫 2 1（50．◎％） 1（50．0％）
Dノ 続発性@ 細網肉腫 2 1（50．0％） 1（50．0％）
D十Dノ 4 2（50．Q％） 2（50．0％）












































































































































































































線18，Ra 2， Tele－Co6。2，ラドンシード1， Cesium
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